



■  「Sociocultural ref lections on caregiving roles in 
Japan and Sweden; thesis」（論文・単）/『Japanese 






■ 「How to live and how to die」：Y.nakano & E.Donnery 

















■ 「Developing intercultural communicative competence 
through video web-chat and international student 
exchange sessions」（論文・共）/『LET関西支部研究』
13号　pp.125-145、　2011.03
■ 「Developing intercultural communicative competence 
through guest speaker sessions-Two case studies」（論
文・共）/『Human Welfare』第３巻第１号　pp.23-52、
関西学院大学人間福祉学部研究会　2011.03
■ 「Guest lecturer sessions as springboards for 
creativity」（論文・共）/『JALT2010 Conference 
Proceedings,Tokyo』　pp.293-300、JALT　2011.10
■ 「Language Education in Nepal can Stimulate Japanese 
University」（投稿記事・単）/Khwopa Sanchar・Naya 
Sanchar Darshan Weekly, Nepal 2011.9
【Joan Elizabeth Gilbert】
■ 「Improving Japanese EFL learners'performance 
through self-regulated strategy development.」（論文・
単）/『NEAR 2010 Conference Proceedings』　pp.1-18、
2011.02
■ 「Developing intercultural communicative competence 


































■ 「Epidemiological Feature of Prostate Cancer and 
Testicular Tumors in Japan」（レフェリー付論文・共）























































































































■ 「Developing intercultural communicative competence 
through guest speaker sessions―Two case studies」（論
文・共）/『Human Welfare』３（1）　pp.23-52、関西
学院大学人間福祉学部研究会　2011.03
■ 「Developing intercultural communicative competence 
through video web-chat and international student 
exchange sessions」（論文・共）/『LET関西支部研究収録』
13　pp.125-145、　2011.03
■ 「An Eye-Tracking Study on Ambiguous Relative-
Clause Attachments in L2 English for Japanese 
Learners of English」（論文・共）/『電子情報通信学会
技術研究報告』111　pp.79-82、　2011.08




■ 「Unit 12 Ageism 年齢による差別や偏見をなくすため
に」：中野陽子編　『Living in Society:From People to 
Persons』 pp.72-77（著書・共）/南雲堂　2011.01
■ 「Role of NPOs to Promote "Aging in Place": Enhancing 
the Establishment of an Informal Support System 
in the Neighborhood」（ 論 文・ 単 ）/『KWANSEI 
GAKUIN UNIVERSITY SOCIAL SCIENCES REVIEW』
































































































































■ 「Longitudinal risk of cardiovascular events in relation 
to depression symptoms after discharge among 
survivors of myocardial infarction」（論文・共）
/『Circulation Journal』75　pp.2878-2884、　2011.12
■ 「SNPs on chromosome 5p15.3 associated with 
myocardial infarction in Japanese population」（論文・共）
/『J Hum Genet』56（1）　pp.47-51、　2011.01
■ 「Oral treatment with nicorandil at discharge is 














■ 「ステップアップリスニング＆リーディング演習 Unit8 
Social Work Field Training」：中野陽子編『Living in 









■ 「Facilitating youth action for sustainable community 
using Photovoice」（論文・単）/『Kwansei Gakuin 
University Social Sciences Review』Vol.15　pp.13-23、
Kwansei Gakuin University　2011.02
■ 「ソーシャルワークとアクションリサーチ（2）：PLA
による組織のエンパワメント」（論文・単）/『ソー
シャルワーク研究』37巻２号　pp.135-144、相川書房　
2011.07
150
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■ 「ソーシャルワークとアクションリサーチ（3）：フォト
ボイスによるコミュニティのエンパワメント」（論文・
単）/『ソーシャルワーク研究』37巻３号　pp.220-230、
相川書房　2011.10
■ 「写真展『赤い家の真実～戦争被害を語り継ぐ～』：フォ
トボイスによるアドボカシー活動」（論文・単）/『先
端社会研究所紀要』第６号　pp.157-168、先端社会研究
所　2011.10
【山　泰幸】
■ 「小松和彦に聞く「構造主義と私―『神々の精神史』か
ら30年余り」」（座談会・共）/『比較日本文化研究』第
14号　pp.75-104、風響社　2010.12
■ 「民俗学の研究動向」（評論・共）/『（年報）村落社会研
究』第47号　pp.248-259、農山漁村文化協会　2011.10
■ 「島根県隠岐の島町の世界ジオパーク認定を目指すまち
づくりの取り組み」（評論・共）/『連携研究「自然と文化」
研究連絡誌　人と自然』No.2　pp.28-29、人間文化研究
機構　2011.11
【山本　隆】 
■ 『社会福祉行財政計画論』（緒言・第２章・第８章１・第
９章・あとがき）　pp.15-46、183-196、235-240、241-242』( 編
著・単）/ミネルヴァ書房　2011.07
■ 「社会福祉行財政とローカル・ガバナンス」（論文・単）/『関
西福祉大学社会福祉学部研究紀要』15巻１号　坂本忠
次教授追悼記念号　pp.1-12、関西福祉大学　2011.07
■ 「イギリスにおける貧困への視座と対策―労働党政権時
代の貧困・地域再生政策の検証―」（論文・単）/『海
外社会保障研究』No.177　pp.15-30、国立社会保障・人
口問題研究所　2011.12
■ 「財政危機にまけない福祉政策づくり　第１回　どう
する財政危機下の自治体福祉」（レポート・単）/『月
刊地方自治　職員研修　４月号』通巻616号　pp.56-57、
公職研　2011.04
【安田　美予子】
■ 「支援者の不適切なパワー行使の抑制と『本人中心』の
価値化―脳性麻痺者のひとり暮らし支援をとおして」
（著書・共）/松岡克尚・横須賀俊司編著　『障害者ソー
シャルワークへのアプローチ：その構築と実践におけ
るジレンマ』明石書店　2011.05
■ 「親と暮らしていた脳性麻痺者の自立生活支援に関する
研究―セルフマネジメント型へのカテゴリー化と個別
化原則の欠如―」（論文・単）/『人間福祉学研究』第
４巻第１号　pp.57-76、関西学院大学人間福祉学部研究
会　2011.10
